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Abstract
EBISAWA（２０１４）explains the importance, the issue, the research techniques of the statistics 
about tourists.　This article explains the statistics about tourism spending.
Tourism spending and the number of tourists must be investigated at each Level such as national, 
prefectural, municipal, organizational, because WTO and JAPAN TOURISM AGENCY set［TOUR-
ISM NUMBERS（real numbers）× TOURISM CONSUMPTION UNIT PRICE＝TOURISM 
SPENDING］.
This article explains the techniques of JAPAN TOURISM AGENCY, JAPAN TOURIST AS-
SOCIATION, and “Sasebo city sightseeing customer consumption amount survey in ２００７”.　The 
author concludes that rather than conforming to a standardized methodology, tourism bodies could 
benefit from developing more meaningful methodologies.
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て次の６分類を提示し、さらに WTO の TSA（ツー
リズムサテライトアカウント）のマニュアルでは
「本書における Tourism にはビジネスを含む」と
わざわざ注記している。
　①観光（狭義）　②友人訪問・帰省　③出張・業務　
④保養・療養　⑤宗教旅行・巡礼　⑥その他
６） 『観光の実態と志向』は日本観光振興協会が毎
年調査し発行している。
　　調査手法は全国の国民（０歳以上）を対象に標
本数４,５００人（回収率７３％）を層化２段無作為抽出
法により選び、調査員による訪問留置回収法によ
り実施している（１５歳未満については、原則とし
て親の代理記入）。
７） 海老澤（１９９９）：事例研究「大阪府観光統計調
査」日本観光協会月刊観光１９９９年１２月号　３２３６
頁
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